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Abstract : The purpose of this study was to clarify the current status of pre-service physical education teacher education 
(PETE), teacher employment and in-service PETE in Korea. For this, literature reviews and questionnaire survey were 
conducted to understand basic information and trends of 1) pre-service PETE, 2) teacher employment and 3) in-service 
PETE in Korea.
　 In elementary school teacher training course, planned employment centring national universities under the 
government control has been carried out in order to secure qualities of teachers. In secondary school teacher training 
course, employment ratio tends to be highly competitive because open system for teachers’ license has been adopted. 
　 Pre-service PETE has still been in development stage of formation towards cultivating teachers with high level of 
practical teaching abilities. Developing abilities of utilizing ICT has been particularly emphasized in this process. One of 
the characteristics of in-service PETE can be seen in the system of upgrading Level 2 Regular License to Level 1 after 
graduating universities, and 60 hours of compulsory training course held every year. 
　 There has been more desire for in-service teachers’ training courses held by teacher research groups in education 
districts than academic institute such as universities. In fact, contents of in-service teacher training courses have been 
shifted to practice-based which combine theory with practice with support from universities and teacher research 
groups in education districts.
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1）   Okseon Lee教授（ソウル国立大学保健体育学部）,著書に
「Landscape of secondary physical education teachers’ 
professional development in South Korea」他があり,体
育科教育学　東アジアスポーツ教育学会国際担当委員長
を務め,韓国の初等教育教員養成を専門としている.　　　
2）   Euichang Choi 教授（ソウル国立大学保健体育学部）,著書

















2)Euichang Choi 教授（ソウル国立大学保健体育学部）,著書に「A systematic review 
of physical education teachers' continuing professional development」他があ
り,韓国スポーツ教育学会会長を務め,中等教育における体育科教育,職能開発,カリ
キュラム開発を専門としている． 







 初等教員養成課程では，中等教員養成課程よりも実 が重視されている．例えば，2 年
次で観察実習，3年次で 1週間の教育 習，4 年次で 2 週間の教育実習が 2 回，行われる．
加えて，30 時間の学校体験活動が行われる(図 1)． 
 




























図 2  ソウル大学中等教員養成課程のカリキュラムの概要(Euichang Choi 氏説明資料) 
                                     
5.2.1. 韓国における教員採用 







図 2  ソウル大学中等教員養成課程のカリキュラムの概要
(Euichang Choi 氏説明資料 )
2.2  韓国における教員採用















  表 1 韓国の教員採用試験の内容
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 教員候補者は，1992 年より年１回行われている National Teacher Employment Test（Ｎ
ＴＥＴ）を受け，合格すると公立学校の教員になれる．17 の地域（市・道）毎に，1 次，2
次試験を行う．1 次試験合格者数は，採用定員の 1.5 倍の数としている．試験の内容につ
いて，以下の表 1に示す． 
   表 1 韓国の教員採用試験の内容 
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2018 年の教員採用試験倍率は，ソウルで 26.78 倍，国全体で 10.7 倍である．初等学校教


























































に関すること）へとステップア していくことになる(図 4)． 


































担う役割をもつ．ちなみに，中等教育学校では体育の授業時数は週に 3〜4 時間である． 
 
図 5  教諭の職位(Euichang Choi 氏説明資料) 
 
 現職教員研修の具体的内容は図 6 に示す通りである．これらは教育行政区が定めたもの
である．以前はほとんど全ての教育行政区は大学に依頼していたが，理論主体のプログラ





ースを 2 週間 60 時間担当していたが，現在は個人的に小さな体育教師グループに対して 1





図 6  現職教員研修の具体的内容(Euichang Choi 氏説明資料) 
















図 6  現職教員研修の具体的内容
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